









The Relation between Bullying,Victimizationand Bystanding in LINE
Communications and Psychological Factors among High School Students :
Focused on Consistency with Real-World
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暴力 - .41 .40
言葉 .29 - .32
LINE .56 .31 -
表 1 - 1 加害・被害別のいじめ 3種間の相関分析結果
心理的距離 同調性 アンビバレント 自己受容 関係的評価 自己決定
加害暴力 -.19＊＊ .12＊ .04＊ .01 -.16＊＊ .02
加害言葉 -.01 .13＊ .06 .02 -.09 .00
加害 LINE -.16＊＊ .17＊＊ .09 -.02 -.11＊ .03
被害暴力 -.12＊ .06 .19＊＊ -.22＊＊ -.20＊＊ -.11＊
被害言葉 -.07 .03 .21＊＊ -.11＊ -.09 .00
被害 LINE -.12＊ .15＊＊ .20＊＊ -.14＊＊ -.14＊＊ -.07
























































LINE含 言葉＋暴力 言葉のみ 加害経験なし
F 多重比較
M(SD)
心理的距離 3.20(.61) 3.25(.60) 3.45(.47) 3.41(.52) 2.92＊ 言葉>LINE含
同調性 2.68(.55) 2.43(.53) 2.44(.48) 2.38(.56) 3.07＊ LINE含>加害なし
アンビバレント 2.73(.69) 2.70(.89) 2.61(.67) 2.54(.71) .89
自己受容 2.44(.69) 2.28(.74) 2.57(.61) 2.51(.60) 1.47
関係の中の自己 2.92(.76) 2.84(.61) 3.21(.45) 3.18(.59) 4.94＊＊ 言葉>LINE含，言葉＋暴力
自己決定 2.94(.79) 2.79(.69) 2.99(.52) 2.93(.61) .72


















































































































































LINE・仲のよい友人 .18＊＊ -.22＊＊ .16＊＊ .09＊
LINE・さほど仲よくない友人 .19＊＊ -.17＊＊ .10＊ .08＊
対面・仲のよい友人 .22＊＊ -.24＊＊ .15＊＊ .12＊＊































































対面・仲のよい友人 .68＊＊ .46＊＊ ―
対面・さほど仲よくない友人 .50＊＊ .72＊＊ .59＊＊ ―






































1 (LINE高×対面高） 2 (LINE高×対面低） 3 (LINE低×対面低） 4 (LINE低×対面高）
F 多重比較
M(SD)
被異質視不安 2.86(.82) 2.63(.78) 2.44(.79) 2.71(.73) 12.13＊＊ 1 > 3
向社会的スキル 3.10(.34) 3.15(.34) 3.26(.39) 3.18(.33) 8.31＊＊ 3 > 1
引っ込み思案行動 2.02(.59) 1.96(.50) 1.84(.59) 1.89(.54) 4.51＊＊ 1 > 3
攻撃行動 1.72(.44) 1.67(.44) 1.60(.48) 1.76(.50) 3.21＊ 1 > 3
注）＊＊：p<.01，＊：p<.05
表 5 心理的要因を従属変数，傍観 4群を独立変数とした 1要因分散分析結果
仲のよい友人−さほど仲よくない友人 LINEコミュニケーション―対面
M(SD) t M(SD) t
1 (LINE高×対面高） 2.74(.58) 3.41(.45) 16.12＊＊＊ 3.14(.47) 3.01(.41) 5.40＊＊＊
2 (LINE高×対面低） 2.15(.41) 2.76(.37) 7.85＊＊＊ 2.88(.41) 2.03(.32) 11.97＊＊＊
3 (LINE低×対面低） 1.45(.40) 1.99(.56) 13.89＊＊＊ 1.70(.44) 1.74(.42) 1.45
4 (LINE低×対面高） 2.00(.40) 2.75(.36) 8.89＊＊＊ 1.96(.32) 2.79(.29) 14.88＊＊＊
注）＊＊＊：p<.001






















































































































ボイド・Ｄ（2014）．Itʼs complicated : The social lives of



















































Polanin,J., Espelage,D.L., & Pigott,T.D. (2012). A meta-
analysis of school-based bullying prevention programs ʼ
effects on bystander intervention behavior and empathy
























Ybarra, M., & Mitchell, K. ( 2004 ). Online aggressor/
targets, aggressors and targets: A comparison of
associated youth characteristics. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 45, 1308-1316.
高校生の LINEいじめにおける加害・被害・傍観行動と心理的要因の関連 235
